















Flood Damage and Land Conditions in the Nakagawa River Basin, Japan 
Caused by Heavy Rainfall at the End of August 1998
By
SATO Teruko
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Japan
Abstract
Flood disasters triggered by heavy rainfall between August 26 and August 31 occurred
in the Nakagawa river basin, extending from the upstream to the downstream area, in the
northern part of Tochigi Prefecture. The Nasu Meteorological Observatory Station
recorded the largest amount of daily rainfall, 528mm, and the largest amount of five-day
rainfall, 1,254mm, which were probable rainfall year of 300 to 500, and greatly
exceeded the usual capacity of flood control facilities.
In the upstream areas damage extended from the volcanic skirt of the Nasu Volcano,
called the Takaku hill, to the alluvial fan called Nasunogahara. Various types of flooding
with different onset times and causing different types of damage, which required
different emergency and relief measures, occurred under the influence of land conditions
including geological and geomorphological features, land use and so on.  The flood
disasters which began at two a.m. on 27 August in the higher reaches of Takaku hill with
a gradient of 60/1,000, continued to expand to the lower reaches with a gradient of
13/1,000 and then to Nasunogahara, continuing for approximately 24 hours .
The flood-striken areas in the upstream area of the Nakagawa river are classified into
four categories by land environment, onset time and type of damage as follows; 1) the
middle part of the Yosasagawa river, one of the tributaries of the Nakagawa river:
floods with the quickest onset time caused severe damage to resort villas and tourist
areas.  2) the lower part of the Yosasagawa river: flash floods with quick onset time
caused severe damage to houses, bridges and lifelines, and incurred human caualites. 3)



































































































inner water with quick onset time caused inundation of houses and fields. 4)
Nasunogahara along the Kumagawa river: floods caused by overflow from the
Kumagawa river with middle onset time caused inundation of houses.
On the other hand, in the downstream area of the Nakagawa river, damage occurred in
the valley floor plain along the Nakagawa river 24 hours behind the occurrence of the
flood in the upstream area. The areas that sustained damage were Mito City, the capital
of Ibaraki Prefecture and Hitachinaka City with the number of inundated houses reaching
1,000, although no houses were destroyed.
Furthermore, there was a remarkable increase in the volume of information available
during and after the 1998 Nakagawa flood disasters ; 1)disaster and relief information
posted on the web sites issued by Ibaraki Prefecture, volunteers, and relevant agencies.
2) flood warnings issued by the Ministry of Construction and the Japan Meteorological
Agency, and its notification on TV.  3)“Message Telephone Service between victims and
their relatives”started by NTT. 






















図1 那珂川流域と地形区分［右上地形区分図は大森ら，1986 を編集 ; 基図は1 : 200,000地勢図 水戸・白河］
Fig. 1 Map of the Nakagawa river basin and its land form.
図2 栃木・茨城県町村別家屋被害分布図［栃木県，1998 ; 茨城県，1998から作成］










農作物及び農地・�農作物、家畜、魚介� 農作物関係（54品目）� 4954ha 4,131,633
農業用施設など� 畜産関係� 608,114
水産関係� 51,461



















被 　 　害  　　額　 　 合  　　計� 83,527,035
表2 1998年那珂川水害：栃木県被害額一覧表［栃木県，1998］
Table 2 Cost of damage sustained by the 1998-flood disaster in Tochigi Prefecture.















栃木� 黒磯市� 1 10 8 62 334
那須町� 3 2 19 36 39 27 177 442
黒羽町� 22 23
湯津上村� 11 3
大田原市� 1 77 562
























5 3 19 47 48 28 484 2,362 0 0
水戸市� 313 341 400
ひたちなか市� 3 259 97 110
御前山村� 22 10 45
那珂町� 1 7 65
常北町� 1 21 20
桂村� 50
大洗町� 0 3 5
0 0 3 0 0 0 596 479 0 0 695
水戸市� 2 65 34
ひたちなか市� 5 36 25




0 0 2 0 0 0 76 90 0 0 161










































被 　 　害  　　額　 　 合  　　計� 3,888,000
表3 1998年那珂川水害：茨城県被害額一覧表［茨城県，1998］
















mm, 96.5 mm, 96.5 mm)，午前３時20分～４時20分には最大60分雨量114 mm，最大30分雨量68 mm
という猛烈な豪雨が記録された．一方，黒磯市の降雨量は，那須観測所と比較すると少ないが，最大
























Fig. 3 Five days rainfall amount from August 27 to 31, 1998.
図４ 那珂川流域日雨量分布図［国土地理院，1998に栃木県，1998；茨城県，1998を加筆］





















Fig. 5 Hourly rainfall amount for August 27, 1998 at the Nasu station and the Nasu-Joka center.
図６ 余笹川上流域の地点別雨量（黒磯那須広域消防本部，湯本，黒田原，板室分署）［黒磯
那須広域消防本部，1998から作成］























公共土木施設被害� 道路� 123カ所   （町道266か所）� 866,250
河川� 75カ所（1級河川100か所）� 4,484,439












被 　 　害  　　額　 　 合  　　計� 15,711,802
（平成10年10月20日17時00分現在）�
表4 1998年那珂川水害：那須町被害一覧表［那須町，1998］























































農業関係被害� 農地� 415ha（197か所）� 984,500
施設� 農業用施設崩壊� 126か所� 408,920
農作物関係施設・農機具� 28棟・182台� 195,435





その他　(小豆10.5ha そば1.7ha) 13.4ha 3,497
小　　計� 2,422,337
畜産業関係被害� 施設� 6棟� 74,852
家畜等� 乳用牛（死亡86頭、不明67頭）� 153頭� 61,200
小　　計� 136,052
水産業関係被害� 施設� やな� 1基� 1,000
魚介� 70,000尾� 5,000
小　　計� 6,000
林業� 林道� 31か所� 196,600
林地荒廃防止施設� 56か所� 1,354,639
小　　計� 1,551,239
公共土木施設� （国）� 河川，橋りょう� 42,000



















































































































































































































































































































































Fig. 7 Damage map of the Takaku Hill and the Nasunogahara alluvial fan.
図８ 被害発生時刻と標高（高久丘陵，那須東原）
Fig. 8 Altitude of damaged sites and occurrence times of events.
表6（続き） 災害の経過（高久丘陵・那須東原） [黒磯那須広域消防本部，1998；黒磯市，
1998；那須町，1998から作成]














































Fig.10.1 Geological and geographical features
of the Nasunogahara alluvial fan.
図10.2 高久丘陵の地形・地質［小池ら，2000
を編集］
Fig. 10.2 Geological and geographical features




















図11 余笹川河床縦断勾配図［栃木県1 : 10,000; 1 : 25,000地形図から作成］




































































那須湯本にある那須観測所では降雨強度が大きくなり，午後11時 26 mm，12時 17 mm，27日午前１






年月日� 出典� 被災地域� 被害� 雨量・その他�












































昭和13（1938）年9月1日� （黒磯市史）� 板室温泉� 死者　4人（旅館滞在客) 温泉場の土砂崩壊，湯川の堤�

































家屋一部破損　11,632戸� 足尾　     233mm
床上浸水 363戸，床下浸水 6,499戸�五十里　　228mm









































Table 7 History of major flood disasters of the Upstream of the Nakagawa river basin.
図13 災害経過図（水位：余笹川沓掛観測所，雨量：那須（アメダス），黒田原分署）［栃木県，
1998；黒磯那須広域消防本部，1998から作成］
Fig. 13 Prosess of the 1998 - flood disaster including the hydrograph at Kutsukake in the downstream of
the Yosasagawa river and the hourly rainfall amount at Nasu and Kurodahara.
－ 161－－ 160－
図14.1 高久丘陵（余笹川流域）浸水被害図［栃木県，1998；黒磯那須広域消防本部，1998；黒田原分署，
Fig. 14.1 Flood-stricken areas in the Takaku Hill.
1998から作成；基図は1 : 25,000地形図 那須岳・那須湯本・白河・板室・黒田原・旗宿；位置図は小池ら，2000を編集］
－ 163－－ 162－
1998から作成；基図は1 : 25,000地形図 黒田原・旗宿・黒磯・伊王野・大田原・黒羽町，位置図は（小池ら，2000）を編集]図14.2 高久丘陵（余笹川流域）浸水被害図［栃木県，1998；黒磯那須広域消防本部，1998；黒田原分署，




































































































Fig. 15 Area of damaged cottages along the Yosasagawa river.
写真1 別荘地を横切る洪水流路［栃木県提供］
Photo 1 New flood way in the cottage area in the middle reaches of the Yosasagawa river.
表8 高久丘陵・那須高原における観光・保養客関連被害［黒磯那須広域消防本部，1998から作成］
















Fig. 16 Area of damaged cottages along the Tarasawagawa river and its Longitudinal profile.
写真2.1 多羅沢川沿いの別荘地被害状況：別荘地を横切る洪水流路（T 1地点）［栃木県提供］
Photo 2. 1 Cottage area along the Tarasawagawa river stricken by the flood: site T 1.
写真2. 2 多羅沢川沿いの別荘地被害状況：洪水流の直撃により損壊した別荘（T 2地点）［栃木県提供］
Photo 2. 2 Dameged resort villa due to the erosion of the river bank and a cottage lot : site T 2.
写真2. 3 多羅沢川沿いの別荘地被害状況：洪水流の直撃により損壊した別荘（T 3地点）［栃木県提供]

























写真4. 1 増水した余笹川：国道４号余笹橋 [栃木県提供]
Photo 4. 1 The Yosasagawa river swalen by the flood at the Yosasagawa bridge, Route 4.
写真4. 2 余笹橋の流木等による閉塞状況と流失したガソリンスタンド［栃木県提供］
Photo 4. 2 Yosasagawa bridge blocked by floating logs and a washed away gas station.
写真4. 3 余笹橋の土砂堆積による閉塞状況［栃木県提供］
Photo 4. 3 Yosasagawa bridge blocked by sediment.
写真3 左岸側取付部が洗掘され損壊した高津橋と河床の様子











































Photo 6 The Shimokawa area in the valley plain was flooded.
写真7 洪水流の直撃により損壊した家屋
Photo 7 A home damaged by the direct hit by flood waters.
写真5 余笹川中流部：水田への土砂散乱状況




Fig. 18 Terako area stricken by flooding.
図17 余笹川下流部低地における河道の変遷図［国土地理院，1998を編集］
Fig. 17 Changes of river courses of the Yosasagawa valley plain.
－ 177－－ 176－
写真8. 1 寺子地区赤沼被災状況：洪水流路と被災家屋［栃木県提供］
Photo 8. 1 Terako area damaged by the 1998-flood.
写真8. 2 寺子地区赤沼被災状況：洪水流路の形成［栃木県提供］
Photo 8. 2 Terako area damaged by the 1998-flood.
写真8. 3 段丘下位面に建つ赤沼地区の集落［栃木県提供］
Photo 8. 3 Terako area damaged by the 1998-flood.
写真8. 4 寺子地区石田坂被災状況［栃木県提供］
Photo 8. 4 Woods around houses for reducing flood damage.
写真8. 5 寺子地区石田坂の被害と寺子橋損壊状況［栃木県提供］
Photo 8. 5 Terako area damaged by the 1998-flood.
写真8. 6 水害防備林の役割をした屋敷林














Photo 8. 7 Sediment in a bamboo grove after the flood.
写真8. 8 被災住民の水害への防備：上流側への強固な塀の建設





Photo 9 Numanoi area damaged by the
1998-flood.  Top : houses between
new flood way and the courses of
the river, Middle : rice field under













図19 余笹川最下流部稲沢地区の被害状況［栃木県，1998を編集；基図は栃木県（1 : 1,000）］
Fig. 19 Inasawa area damaged by the 1998 flood.
写真10.1 余笹川最下流部：造成地（左岸側）の流失［栃木県提供］
Photo 10.1 Reclaimed land on the left bank was eroded by the 1998-flood.
写真10. 2 余笹川最下流部の増水状況［黒羽町提供］































Table ９ Causes of death in the 1998-flood disaster.
写真10. 3 余笹川最下流部橋梁の被災状況［黒羽町提供］































































図20 昭和30年代の那須野ヶ原［基図は1 : 50,000旧版地形図　白河，那須岳，大田原，塩原］




Fig. 21 Map of the Nasu-higasihara including the longitudinal profile of the Kumagawa river.










































Photo 11. 1 Flood mark left on the fence along the Nasu-Sosui, an irrigation canal.
写真11. 2 那須疎水からの氾濫流による洗掘
Photo 11. 2 Land eroded by the overflow from the Nasu-Sosui, an irrigation canal.
写真12 東那須野工業団地調整池の土手






























Fig. 22 Hydrographs of the Nakagawa and the Kumagawa rivers.
写真13 熊川の河道：洪水時だけ水が流れる．
Photo 13 The Kumagawa river course in the middle section of the Nasu alluvial fan.
写真 14 熊川と川岸に建てられた住宅群






































図23 黒羽町被災域図［黒羽町，1998；栃木県，1998から作成，基図は1 : 50,000地形図　大田原・喜連
川，写真は黒羽町提供］































作物� 水稲� 12.6ha 16,064
野菜等� 55.8ha 126,020
小　　計� 844,884




商工・観光� 被害施設� 27件� 117,300
公共土木施設�町関係� 河川・道路� 43か所・30路線� 110,569













Table 10 Damage sustained by the 1998-flood disaster in Kurobane Town.
図24 扇端部の地下水湧水を伝える新聞［1998年10月４日付下野新聞］





















































































































































































































































































































































































































































Photo 16 Information board of the water level of the Nakagawa river.
写真17 水害への住民の防備：住宅基礎の嵩上げ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































87 cm浅かった．詳細に見ると，図28.1に示すように，1998年では50 cm以下が65％，50～100 cm
未満87％，100～150 cm未満22％，150～200 cm未満28％と，150 cm未満の世帯が全体の81％を占
めた．一方，1986年水害では82%が湛水深100 cm以上の世帯であった．























Photo 18 The Nakagawa river swollen with flood water at the Suifu bridge.
写真19 水戸市水府町左岸側無堤部の水防活動の様子［茨城県提供］
Photo 19 Sand bags were piled up along the Nakagawa river.
写真20 水戸市水府町川岸に建つホテルの浸水状況［茨城県提供］









































Photo 21 Suife  area damaged by the 1998-flood.
写真22 住民のボートによる救出状況［茨城県提供］
Photo 22 Rescue boat with residents.
写真23 支川鳴戸川合流部（左）と建設予定の水門（右）










































Fig. 28.1 Frequency distribution of  the inundation depth.
図28.2 1998年水害の湛水深と世帯平均被害額：那珂川下流部低地
Fig. 28.2 Inundation depth and the average cost of damage per family of the 1998-flood.
図28 .3 居住年数と盛土高：那珂川下流部低地

















































































1 : 200,000 地勢図　白河，水戸
1 : 25,000 地形図　那須岳，那須湯本，白河，板室，黒田原，旗宿，黒磯，伊王野，
大田原，黒羽田町，那珂湊，水戸，石塚
1:50,000 地形図　白河，那須岳，大田原，塩原，大田原，喜連川
旧版地形図 1 : 50,000 白河（1959），那須岳（1955），大田原（1959），塩原（1960）
1 : 25,000 那珂湊（1940），水戸（1933），石塚（1940）
栃木県 河川図　1 : 1,000，1 : 10,000
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